










































































Statistical Classification of Diseases and Related
















































































































































性別 ⚑年生 ⚒年生 ⚓年生 ⚔年生 合計
男子 25 32 11 16 105
女子 36 15 8 4 63




































⚑年生 ⚒年生 ⚓年生 ⚔年生
食事の時間が決まっている 32（39.5) 18（38.3) 6（31.6) 5（25.0)
⚑日⚓回食事をしている 47（58.0) 20（42.6) 6（31.6) 8（40.0)
日中に眠気がある 73（90.1) 44（93.6) 17（89.5) 17（85.0)
就寝前⚑時間以内にスマートフォンを利用する 77（95.1) 41（87.2) 19（100) 19（95.0)
部活やサークル活動をしている 37（45.7) 21（44.7) 9（47.4) 7（35.0)
⚑日30分以上歩いている 52（64.2) 32（68.1) 10（52.6) 15（75.0)
男 子 女 子 全 体 χ2
食事の時間が決まっている 44（41.9) 17（27.0) 61（36.3)
⚑日⚓回食事をしている 54（51.4) 26（41.3) 80（47.6)
日中に眠気がある 91（86.7) 60（95.2) 151（89.9)
就寝前⚑時間以内にスマートフォンを利用する 99（94.3) 58（92.1) 157（93.5)
部活やサークル活動をしている 58（55.2) 17（27.0) 75（44.6) ＜0.001

























項目 いつもある よくある ときどきある






































17．ネットをする時間や頻度を減らそうとしても，できないことがありますか 7（4.2) 24（14.3) 48（28.6)
18．ネットをしている時間や頻度を，人に隠そうとすることがありますか 2（1.2) 6（3.6) 10（6.0)


























































食事の時間が決まっていない 4（57.1) 71（73.4) 34（52.3) ＜0.05
日中に眠気を感じる 7（100) 80（87.8) 60（92.3)
就寝前にスマートフォンを操作する 7（100) 95（96.9) 57（87.7) ＜0.05
1日のネット利用時間
30分以内 1（14.3) 1（1.0) 4（6.2)
30分～1時間以内 0（0.0) 8（8.2) 15（23.1)
1時間～3時間以内 1（14.3) 42（42.9) 30（46.2)






































勉強時間 6（85.7) 53（54.1) 19（29.2)
部活動の時間 2（28.6) 8（8.2) 4（6.2)
アルバイトの時間 1（14.3) 1（1.0) 3（4.6)
食事の時間 3（42.9) 12（12.2) 4（6.2) ＜0.05
睡眠の時間 6（85.7) 71（72.4) 32（49.2)
家事の時間 7（100) 25（25.5) 9（13.8) ＜0.001
外に遊びに行く時間 5（71.4) 27（27.6) 8（12.3)
趣味に使う時間 6（85.7) 22（22.4) 10（15.4)
本を読む時間 6（85.7) 43（43.9) 21（32.3) ＜0.05
漫画や雑誌を読む時間 3（42.9) 35（35.7) 16（24.6)
テレビを見る時間 7（100) 60（61.2) 25（38.5) ＜0.001
家族と話す時間 5（71.4) 18（18.4) 3（4.6) ＜0.001
友達と会う時間 4（57.1) 11（11.2) 3（4.6) ＜0.001
日常生活への影響
学校を休む 2（28.6) 2（2.0) 1（1.5) ＜0.05
友達をなくす 3（42.9) 4（4.1) 1（1.5)
不登校や休学する 2（28.6) 1（1.0) 1（1.5) ＜0.05
体調不良になる 3（42.9) 10（10.2) 7（10.8)
試験で失敗をする 3（42.9) 4（4.1) 2（3.1)
起きている間スマートフォンを使う 6（85.7) 79（80.6) 43（66.2)
課金する 2（28.6) 31（31.6) 11（16.9)
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Internet Use and the Tendency of Internet Addiction Among University Students
Masako KITADA1
Abstract
The aim of this study is to clarify the current problem from the relationship between lifestyle and
university studentsʼ internet use and addictive trends. As a result of the self-administered
questionnaire survey for university students in Hokkaido, 62% of the subjects were classified as
medium or higher internet addictive. Many university students decreased of daily activity time, such
as sleep, study, going outside, watching television, and reading books due to excessive use of internet.
In addition, 50% of the middle group of the internet addiction, and everyone in the high internet
addiction group were aware of “internet addiction” by themselves. Based on this study, it is important
to encourage awareness of the Internet addiction, building and keep on good lifestyle, and to provide
sleep education at an early stage in order to prevent seriousness of the Internet Addiction.
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